











This paper aims to cast light on the role of listeners’ in enhancing 
comprehensibility of nonnative speech and to consider what could be learnt from 
interpretation in order to grow a learner of English into an “ELF Listener”. Few 
would deny the fact that English is used internationally as a lingua franca (English 
as a lingua franca; ELF) among native and nonnative speakers of English. The 
language use, including pronunciation, has become more and more diverse as the 
number of nonnative speakers of English exceeds that of native speakers. Theories 
of second language speech learning suggest that foreign-accentedness is an 
inevitable feature of nonnative speech resulting from a mismatch between the 
sound of their mother tongue and that of nonnative speech. In such a situation, 
language teaching has been urged to shift its ultimate aim from approximating 
learners to native speakers to enabling them to communicate with interlocutors 
with different language backgrounds successfully. Although attempts have been 
made to investigate how speakers could enhance comprehensibility of their 
utterance by identifying linguistic items in the speech which may hinder 
comprehensibility, the listeners engaging in an ELF communication could also 
approach communicative success. 
Interpretation could offer clues to shaping necessary means to raise ELF 
Listeners. Unfamiliar accents impose difficulties on listeners in understanding the 
speech content, and interpreters often experience difficulties in translating the 
unfamiliar-accented speech as it occupies a higher processing load in 
comprehending the content. Increasing listeners’ familiarity with a particular 
accent is shown to be effective for enhancing comprehensibility from the listener’s 
side. How listeners could increase familiarity with accents, however, has not been 
discussed extensively. The results from an experiment employing techniques such 
as shadowing and High Variability Phonetic Training (HVPT) showed that it is not 
enough to expose listeners to unfamiliar accents. Feedback, noticing, and analyses 
about the unfamiliar accent seem to be crucial in enabling listeners to be 
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familiarised with the accents. Finally, this paper would argue that phonetic 
knowledge can be highly useful not only for ELF speakers in production training 
but for ELF listeners in perception and listening training towards the common goal 















一の方法であるような状況(“any use of English among speakers of different first 
languages for whom English is the communicative medium of choice, and often 





























英語を第二言語として(English as a second language; ESL)或いは外国語とし









が置かれていた (Munro & Derwing, 1999)。 


































  母語にない言語音の知覚に関しては，Flege (1995) の Speech Learning 
Model (SLM)や Best (1995)の提唱する Perceptual Assimilation Model (PAM) 
及び PAM-L2 (Best & Tyler, 2007)，そして Iverson (2003) による Perception 

































Munro and Derwing (2015) の 中 で ， intelligibility, comprehensibility, 
accentednessについての定義づけ与えている。intelligibilityは “ [the] extent to 
which listeners’ perceptions match speakers’ intentions (p.14)”, 
comprehensibility は  ”perceived degree of difficulty experienced by the 
listener in understanding speech (p.14)”であると定義している。それに対して，発
音の正確さである「 accentedness 」については， “ perceived differences in 
pronunciation as compared with a local variety (p.14)”であると述べている。
Intelligibility と comprehensibility は実質ほぼ同一の指標であり，明確な線引き
は難しいという主張もある(Levis, 2006)ことから，多くは comprehensibilityに絞って










comprehensibility の評価に影響を及ぼすかについて調査した Saito, 







は議論されなければならない。Comprehensibility 研究を先導している Talia 
Isaacs と Pavel Trofimovich は，comprehensibility について以下のように記し
ている； 
 
Comprehensibility, a major concept in second language (L2) pronunciation 
research that denotes listeners’ perceptions of how easily they understand 
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L2 speech, is central to interlocutors’ communicative success in real-world 


























のような業務上のストレスと抱えているかを調査した Cooper, Davies, & Tung 
(1982) は，非英語母語話者の訛りにも言及しつつ，その原因の１つとして，回答者
の 65%が「馴染みのない訛り(unfamiliar accents)」を挙げているとした。 




エフォートは以下の４つに分けられる；(1) 「リスニングと分析(The Listening and 
analysis Effort; L)」：起点言語の全体的な聴解理解に関するエフォート，(2) 「産出
(The Production Effort; P)」：同時通訳に際し，目標言語で訳出内容を伝えるアウ
トプットに関するエフォート，(3)「短期記憶(The Memory Effort; M)」：起点言語を聞



















3.2. Listeners’ familiarity と英語変種の聴解 
聴取者が訛り音声を「理解しやすい(comprehensible)」と認識するためには，「慣
れ(familiarity)」を高めることが肝要であると指摘されている。Gass & Varonis 
(1984)は，聴取者が音声を理解する上で重要とされる familiarity を４つに分類した
(familiarity with topic of discourse, familiarity with a particular nonnative 
accent, familiarity with nonnative speech in general, familiarity with a 
particular nonnative speaker)。このうち，１つ目の「familiarity with topic of 
discourse」が最も大きな要因であるとする一方，後続の研究によって「訛り音声への
慣れ」も聴取者の理解度に影響を及ぼすとされている。 
音声知覚及びテスティング研究の見地から，Carey, Mannel, & Dunn (2010)は，
ある英語語学検定試験のスピーキング試験の採点において，テスト受験者の訛りに
対する採点者の訛りの度合いが，採点結果(点数)に影響を及ぼすかどうかについて









点数を付与する傾向があることが明らかとなった。Carey et al. (2010) は，これを
「interlanguage phonology familiarity」に起因する一種のバイアスであると説明し















概観した。ELF 時代の英語教育が対応すべき，L2学習者の多様な L2 訛り音声へ
の対応能力の伸長の必要性について，Jenkins (2000)は“teaching could focus 
on [...] include extensive exposure to a wide range of L2 English accents in 
order to highlight the similarities among them (Jenkins, 2000, pp. 115 – 
116)”のように，学習者の母語と対象言語との相違点・類似点を明確にしながらの指
導を行うべきであると主張している。また，シンガポール英語の音韻研究を行ってい
るDeterding and Mohamad (2016)でも，”exposure of learners to speakers 
from a wide range of different backgrounds is exceptionally valuable in 












































































らの変種には，標準英語発音にはみられない TRAP-DRESS 融合 
(Deterding, 2003; Cunningham, 2009)と呼ばれる音声変化がみられる。











たりの分量は，物語を４分割し，各回 81語〜91語程度(M = 84.25)とした。
(スクリプトについては，付録１を参照されたい。) 
この HVPT の枠組みによるシャドーイング訓練の効果を測定するため，
事前・事後テストを行った。これらのテストでは，ALLSSTAR: Archive of 
L1 and L2 Scripted and Spontaneous Transcripts And Recordings 
(Bradlow, n.d.)より入手した， the Hearing In Noise Test (HINT) 








例； They heard a funny noise. 
The matches are on a shelf. 
The milk was by the front door. 
 
訓練及び事前・事後テスト音声内で，「TRAP-DRESS 融合」の有無を確か
めるために，TRAP 母音/æ/及び DRESS 母音/ɛ/を含む単語において，それ
ぞれの母音の第１・第２フォルマント値を基に音響特性を分析した。音声知






図１ シャドーイング訓練音声における TRAP母音/æ/及び DRESS母音/ɛ/





図２ 事前・事後テスト音声における TRAP母音/æ/及び DRESS母音/ɛ/の











  音声を聞きながらテキストを黙読 or 小さい声で音読 
２)プロソディーシャドーイング(２セット) 













































事前テストで 73/129，事後テストで 93/172 であった。このことから，正答率
は事前テストでは 55.23%，事後テストでは 54.07%となった。同様に，ベト
事前テスト 事後テスト
CSP cat     dancing     map apple     bag     ran     bad
VIE man     matches cat     ladder     pan
事前テスト 事後テスト
CSP tells     fell     letter     bed every   shelf   fell   wreck
VIE credit   very   shelf   helped very
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ナム英語話者音声では事前テストが２語，事後テストが３語であり，正答数
は事前テストで 32/86，事後テストで 44/129 であった。したがって，正答率





















































Gass & Varonis (1984)が主張する「話者への慣れ(familiarity with a 
particular nonnative speaker)」，つまり話者の「個人特性」への慣れは
高まったと考えられるが，それを一般化させ，「訛りへの慣れ(familiarity 





















る。この FFI の枠組みを用い，日本英語学習者 49 名に英語/l r/の知覚・
産出能力及びトレーニングを行った Saito (2015)は，FFI によって学習者
の知覚能力・産出能力ともに伸長が見られたと結論づけている。この研究






























することの重要性は指摘されているのみにとどまっていた  (cf., Jenkins, 2000; 








い具体的に(最低)何人の音声か，といった事項である(Barriuso & Hayes-Harb, 2018)。
非英語母語話者の話す英語の「外国語訛り」が避けられないものとして認識されつつある
が，ELF コミュニケーションにおいては，話者のみならず聴取者も，意思疎通の成功のた
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い具体的に(最低)何人の音声か，といった事項である(Barriuso & Hayes-Harb, 2018)。
非英語母語話者の話す英語の「外国語訛り」が避けられないものとして認識されつつある
が，ELF コミュニケーションにおいては，話者のみならず聴取者も，意思疎通の成功のた














県立大学サテライトキャンパス)及び 2019 年 8 月 30 日開催「大学英語教育学会(JACET)第 58
回国際大会」(於名古屋工業大学)において実施されたシンポジウム「ELF 時代の理想的英語教師
に求められる言語知識－通訳翻訳との親和性－」における筆者担当第二発表「理想的な ELF 
Listener を育てるために－ELF 時代の「音声学的知識」再考－」，そして 2019 年 11月 12 日開
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《Week1》83 words / 96 syllables 
Once there was a young rat named Arthur, who could never make up his mind. 
Whenever his friends asked him if he would like to go out with them, he would only 
answer, "I don't know." He wouldn't say "yes" or "no" either. He would always shirk 
making a choice. 
His aunt Helen said to him, "Now look here. No one is going to care for you if 
you carry on like this. You have no more mind than a blade of grass." 
 
《Week2》91 words / 101 syllables 
One rainy day, the rats heard a great noise in the loft. The pine rafters were all 
rotten, so that the barn was rather unsafe. At last the joists gave way and fell to the 
ground. The walls shook and all the rats' hair stood on end with fear and horror. "This 
won't do," said the captain. "I'll send out scouts to search for a new home." 
Within five hours the ten scouts came back and said, "We found a stone house 
where there is room and board for us all. 
 
《Week3》82 words / 98 syllables 
There is a kindly horse named Nelly, a cow, a calf, and a garden with an elm tree." The rats crawled 
out of their little houses and stood on the floor in a long line. Just then the old one saw Arthur. 
"Stop," he ordered coarsely. "You are coming, of course?" "I'm not certain," said Arthur, undaunted. 
"The roof may not come down yet." "Well," said the angry old rat, "we can't wait for you to join us. 
Right about face. March!" 
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《Week4》81 words / 95 syllables 
Arthur stood and watched them hurry away. "I think I'll go tomorrow," he calmly 
said to himself, but then again "I don't know; it's so nice and snug here." 
That night there was a big crash. In the morning some men—with some boys and 
girls—rode up and looked at the barn. One of them moved a board and he saw a 
young rat, quite dead, half in and half out of his hole. Thus the shirker got his due. 
 
